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The Challenge of African Theology
J. N. Jennings
While the rapid growth of Christianity in Africa has gained some recognition in other
parts of the Christian world, Africa is still viewed by many as a traditional “mission
field.” Moreover, the depth and breadth of Christian theology in Africa still remains
largely unknown outside of Africa, due in large part to a lingering, Western-centered
theological provincialism. This essay seeks to overcome this unfortunate state of
ignorance and disinterest by introducing various African theologians and theological
developments. One section focuses on theology in South Africa, and another introduces
five theologians from the rest of sub-Sahara Africa. The final section suggests points
at which theology outside of Africa — particularly theology in Japan — can learn
from some of the issues and methods that have been taken up by African theology.
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〔日本語要約〕
アフリカ神学の挑戦
Ｊ・ネルソン・ジェニング
現在，アフリカのキリスト教の急速な成長については，他のキリスト教世界
の認めるところとなりつつあるが，アフリカは依然として「宣教すべき地」と
みなされている。更に，アフリカにおけるキリスト教神学の深さと広さは，西
欧中心の神学的辺境さによることもあり，依然としてアフリカ以外では知られ
ていない。
この論文は，さまざまなアフリカの神学者たちとその神学的展開を紹介する
ことにより，これらの無知と無関心を乗り越えようとするものである。特に，
南アフリカにおける神学，および，サハラ以南出身の５人の神学者が紹介され，
更には，アフリカ以外の神学，とりわけ日本における神学が，アフリカ神学に
おいて採用された問題提起と方法論から学び得る諸点が提示される。
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